




An overall interpretation and evaluation of the financial information by a use









This article aims at proposing a general view of findings obtained by Nikkei fiscal period date in terms of
financial analytical information of the firms. Fifteen firms are singled out in the pharmaceutical, restaurant-
related fast-food and ceramic industries. The research method is based on the scrutiny of balance sheets
and income statements in the selected firms. The research is a stepping stone to investigate a more objective
measurement for financial analysis.
財務情報、評価、静態比率、動態比率、標準比率、関係値































































  ●〈Ａ〉 医薬品業（三共、武田薬品工業（武田薬
品と略称する）、塩野義製薬、田辺製薬、
藤沢薬品工業（藤沢薬品と略称する））



























  ● 安全性の経営指標（流動比率、当座比率、固
定比率、固定長期適合率、負債比率）
















　　　　 　   流動資産
　　　　　    流動負債
　　　　  　  　　比率
当座比率











　　　 　   売上総利益
　　　　　　    売上高
　　　　  　  　　比率
売上高営業利益率







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































た観点では、負債比率（東天紅 1.85＝ 46 .2点：
木曽路1.01＝25 .4点）の関係値および価値（得
点）が逆になっているためである。モスフード



















































































































































静態比率 流 動 比 率
当 座 比 率
固定長期適合率









総 資 本 回 転 率
受 取 債 権 回 転 率
商 品 回 転 率












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  ● 標準とすべき比率数については、概観性を確
保する意味で７項目から12項目の比率の間に
おさめる。















  ● より多くの業種・企業データの収集
  ● 複数年度にわたる百分率貸借対照表と百分率
損益計算書の作成と比較
  ● 実際比率の適切さの検討
  ● 標準比率の算定
  ● 関係値による比較
  ● 配点基準の考察
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